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   The PRIMUS system was designed as a dedicated microwave hyperthermia system for treat-
ment of benign prostatic hyperplasia (BPH). Completed cases were 36 patients. Hyperthermia 
was subjectively effective in 31 patients (86%), but no appreciable changes were noted with regard 
to the size of the prostate. Side effects occurred in 10 of the evaluable 49 cases (20%). However, 
no severe side effects were recognized except in one case. The effective ratio revealed 25 of 
36 cases (69%). Therefore, transrectal prostatic hyperthermia would be a useful method espe-
cially in cases of BPH with severe complications.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1447-1448, 1991)
















年 齢 は62～87歳,平均72.6±7.2歳で,著 効 が21例
(58%),有効 が10例(28%)と な り,有 効 以 上 が31例
(86%)であ った.一 方 無 効 が5例(14%)認 め られ
た が,悪 化 は認 め られ な か った.
2)他 覚評 価

































完 全 例36症 例
不完全例13症 例
11症例
Table2.自覚 症 状 ス コア ー改 善 度
合 計:0～18点(カテ ーテル留置症例)
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が11例,有効は5例 で,ま た 治療直 後と比較し,症
状がさらに軽快 したもの5例,同 程度の症例は8例,
ほぼ症状を維持 している症例は3例であった.一方他
の治療を要 したまたは希望 された症例は7例 で,6例
は手術を,1例 は内服治療を行った.な お手術症例
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